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There's a certain Slant of light， 
Winter Afternoons-
That oppresses， like the Heft 
Of Cathedral Tunes 
Heavenly Hurt， itgives us 
We can find no scar， 
But internal difference， 
Where the Meanings， are-
None may teach it-Any 
'Tis the Seal Despair-
An imperial affliction 
Sent us of the Air 
When it comes， the Landscape listens-
Shadows -hold their breath-
When it goes， 'tis like the Distance 













こういっ リズム う三 く 仁し一 され
あり を「斜めの光」と 具体的には，
κ，、ιy くなること



































るJ(‘There's a certain Slant of / Winter Afternoons -") 
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されている。つまり，‘There'sa certain Slant of 







































































































Where the JVIean 
えで行の 'Wecan find no scar，' 
逆に，自然の中に永遠を見ることができなし
じるのである。ところで， 'difference'という語は「違い，
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いJ('Nonernay teachit ')で表される o "it'は霊的な光の代名詞であり， ここで、は死後の永
を示唆する。この行と次行の ζ8ea]'という語には，The Reuelation John (ヨハネの黙示録j第4
ら第8章氏。fthe 8日aled のさき物に施された 7つの封印の aJlu8ionがあると
えられる。)
Thell 1 saw in the hand of the One who sat on the throne a 
insid日andout， and it was sealed up with seven seals. And I saw a 
in 13 loud 'Who is to open the scroll and to break its sealsつ'
There W138 no one in heaven or on earth or under the earth able to open the scroll 01' 
look inside it. (1- 節)8) 
る部分であり 9 その !この巻物を開いて，ぞれを昆ることのできる者は












， 1司 Nonemay teaじhit 
2. None may teach it--
することが』がきる。ヨA径の




























('An affliction /品目t18 of the .Air-' ) 
される。 'には[至高のjとし寸意味があり， 'afflic tion' (1苦悩.1)を る語であ
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もある二.of the rank of . supreme ruler :…'の意味もあり，
















































('When it com日s，the 
されている。これは，
をそば立て，










‘a certain Slant of 
ありヲ村!
の 'it' は























































て引き起こされたものである。これは話者のidentity喪失以外の何ものでもないo R. W. Emersonに






















1) T. H. Johnson (ed.) The Poems of Emily Dickinson， Harvard U. Press， 1965. 
2) 'This Pendulum of snow -' [A Clock stopped-(287)， St.ll， 1.2 ]の‘snow'は死を表す。
3) Ralph Waldo Emerson， Nαture， in Americαn Literature Vol. 1， Emory Elliott (eds.)， Prentice-Hall， 
1991， pp. 1345-1373. 斉藤光訳「超越主義」研究社 1975 第2章 自然
4) Clark Griffith， The Long Shαdow， Princeton U. Press， 1964， chap. I. Toshikazu Niikura， Dickin-
son 's Poetics:“Disseminαting Their Circumference" in After a Hundred Yeαrs， The Emily Dickinson 
Society of Japan (ed.)， Apollon-sha， 1988， pp.34-44. 
5) V. R. Pollakは‘Lightis a traditional symbol of spiritual illumination.'と言っている。 (Dickinson，
Cornell U. Press， 1984， p.218.) 
6) E. Dickinsonの詩には，本詩とは逆に，例えばAWife一αtDα:ybreαk1 shαI be-(461)のような死後の
永遠を歌った詩のグループがあるので，日.Dickinsonは神の存在を信じていたと考えられる。
7) '.. Dickinson was much too conscientious a reader of the Bible and particularly of the Book of 
Revelation ..' (Sharon Cameron， Lyric Time， The Johns Hopkins U. Press， 1979， p. 101.) 
， •.• Dickinson appropriates the language of the Book of Revelation to describe the absence of revela-
tion.' (V. R. Pollak， op. cit.) 
8) The New English Bible， The University Press， Oxford， 1970， p.321. 
E. Dickinson: There's a certain Slant of light，における絶望の意味 後藤慶文 153 
9) Ad de Vries， Dictionαry of Symbolsαndlmαgery， North-Holland Publishing Company， 1976， p.408 
山下麦ー他訳 「イメージ・シンボル事典」 大修館書庖 1984 p. 559. 
10) Webster Third Internαtional Dictionαry， G. & C.， Mirriam Company， 1981， 1 b. 
11) Ibid.， 3. 
